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The Katherine Group における 






Wisseと「キャサリン・グループ」The Katherine Group（『聖キャサリン伝』St. 
Katherine、『聖ジュリアナ伝』St. Juliana、『聖マーガレット伝』St. Margaretの
三聖者伝と、『聖なる処女性』Hali Meiðhadおよび『魂の守り』The Sawles 
Wardeの5作品を含む）である。Ancrene Wisseが書かれているCambridge, Corpus 
Christi College, MS 402をA写本とよび（その言語を「A言語」）、Katherine Group
が残されているOxford, Bodleian Library MS Bodley 34をB写本（その言語を「B









え方が提示され（Clark 1966, 1977）、ラテン語修辞法の影響（Morgan 1952; 































Katherine, St. Juliane, St. Margarete, Hali Meiðhad, Sawles Warde）は3写本に残さ
  1  ABテクスト内で用いられるフランス語借入語の様相に注目。スタイルやテクストの扱う主題の違
いに拠る結果であると言いつつも、作品自体の年代や作者の違いに起因するとも述べている。
  2  Clark（1966）に対し作者や制作年代を特定するには調査資料として不十分であるとし、それ以外の多
様な要因が絡んでいると議論を展開している。
  3  異写本比較にはOno, Shoko and John Scahill, with Keiko Ikegami, Tadao Kubouchi, Harumi Tanabe, Koichi 





1200年から1225年の間。MS Royal 17 A. xxviiには3人の写字生が関わってい
て、1人目（写字生a）は ff. 1r-8v, 11r-45rの第1段落、2人目（写字生b）は ff. 9r-10v, 
58v-70v、そして3人目（写字生c）は ff. 45v-58rを担当している。筆写されたのは
1220年から1230年の間であるという。MS Cotton Titus D. xviiiは1人の写字生に
よって1225年から1250年の間に写されたとされている。4
　作品の大きさはMS Bodley 34を基準とすると、それぞれSt. Katheirne: f. 1r01 
- f. 18r14, 864行、St. Margaret: f. 18r14-f. 36v16, 930行、St. Juliana: f. 36v17 - f. 
  4  諸写本情報についてはMargaret Laing, ed. Catalogue of Sources for a Linguistic Atlas of Early Middle 
English: Suffolk: D. S. Brewer, 1993およびMillett and Dance, 2006を参照。
写本と作品の分布表
AW SK SJ SM HM SW
Cambridge, Corpus Chrisit College, 402 ○
Cambridge, Gonville and Caius College, 234/120 ○
Cambridge, Magdalene College, Pepys 2498 ○
London, British Library, Cotton Cleopatra C. vi. ○
London, British Library, Cotton Nero A.xiv. ○
London, British Library, Cotton Titus D.xviii. ○ ○ ○ ○
London, British Library, Royal 8 C.i. ○
London, British Library, Royal 17 A.xxvii. ○ ○ ○ ○
Oxford, Bodleian Library, Bodley 34. ○ ○ ○ ○ ○
Oxford, Bodleian Library, Eng. th.c.70 ○
Oxford, Bodleian Library, Eng.poet. a.1 ○
Oxford, Bodleian Library, Laud misc. ○
Oxford, Bodleian Library, Laud misc. 381. ○
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　　It is clear that Hali Meiðhad is linked with the rest of the group by 
numerous verbal parallels, usually brief but sometimes more extended. Some 
are alliterative collocations: these are shared mainly（though not exclusively）
with the saints’ lives of the ‘Katherine group’, which make a relatively heavy 
use of alliteration. A few of them, like licomes lustes and sorhe ant sar, are 
traditional and can be found elsewhere in Middle English literature; others, 
such as awakenin ant waxen, hofles ant hoker, tolimet lið ant lire, selhðe ant 
sy, and weorrið ant warpeð, seem to be confined to this group of texts. It is 
always possible that even those alliterative phrases not recorded elsewhere 
are part of a broader stylistic tradition not confined to the ‘AB group’, but it 
is worth noting that they are often used in similar contexts in different works 
of the group --- weorrið ant warpeð, for instance, is used figuratively in both 
Hali Meiðhad and Seinte Margarete to describe sexual temptation attacking 
chastity. 5 










ることは周知のことである。例えばof-, for-, bi-、過去分詞をあらわす i-（< OE 
ge-）などの接頭辞、人称や時制の違いを示す語尾の変化（-eð, -et, -ed, etc.）を付
して、あたかも英語由来の語であるかのように自由に屈折するもの。また接尾














  6   関連する問題について詳しくはFifield, Merle, ‘Thirteenth-Century Lyrics and the AlliterativeTradition’, 










leccherie  is galnesse ‘lechery that is lust’ を挙げているが、本来語は意味の不明
なフランス語の説明としてではなく、むしろ英語の方を保っておきたいという
気持ちの現れではないかという。また simplete of semblantといったフランス語
由来の借入語のみで出来上がっている表現が存在していることからしても、多
くのフランス語は英語として受け入れられて久しいとd’Ardenneは考えている。
　　The similar conjunctions of English and French synonyms are thus not 
necessarily to be understood as gloss on the French, and are rather parallel to 
the alliterative pairing of archaic and current English synonyms. 
7  Clark（1966）p. 121を参照。
Frequency of the French Loanwords
TEXT TOTAL LOANWORDS %
Ancrene Wisse 6&7 1270 136 10 ½
Hali Meidhad 1265 80 6⅓
Sawles Warde 690 29 4
St. Katherine 1420 55 4 (almost)
St. Juliana 1175 34 3 (almost)
St. Margaret 1340 34 2 ½

















の語は既にそれら以前のテクストにみられる。例えばprud ‘valiant’, castel 
‘castle’, gingifer ‘ginger’などaristocratic values & tastesをあらわす語はノルマン
コンクエスト以前の文献にあらわれる。10
　また12世紀の例として『ピーターバラ年代記』The Peterborough Chronicles
（1121-1154）にみられる政治・社会的な語彙 tur（of London）‘tower’, werre ‘war’, 
pais ‘peace’や、キリスト教に関する語彙clerc ‘scholar’, messe ‘mass’や、地位を
表すduc ‘duke’, cuntesse ‘countess’, emperice ‘empress’等の語、封建的貴族階級







複語の組、先に挙げた leccherie  is galnesseのような組）を用いて文体的工夫をこらす傾向があると
いっている。
10  Burnly（1992）, p 429を見よ。
32
に関する語彙である rente ‘income’, curt ‘court’, tresor ‘treasure’, prisun ‘prison’な
どが挙げられる。ここに列挙した語は頻繁にABに現れ、既に英語化されていた。
3.2  頭韻語のワードペア・定型句




‘champion’s crown’（SK, SM, HM）,11 godes grace ‘God’s grace’（and the like, e.g. 
grace of god, etc. SJ, SM, HM）, milce and merci ‘pity and mercy’（SJ, SM, HM）, 
weorrið and warpeð ‘wage war and throw in combat’（SM, HM）, mix maumez ‘vile 
idols’（SK, SJ）, pine and/oðer prisun / passiun ‘torment and/or prison/passion’（SK, SJ, 
SM）, wið pel and wið purpre ‘with fine purple cloths’（SK, SJ）などがある。またそれ
ぞれの作品にもcrune upon crune ‘crown upon crown’（HM）, dute of deaðe ‘fear of 
death’（SJ）, feble（as）flesch ‘feeble（as）flesh’（HM）, sune（s）spuse ‘son’s spouse’
（HM）, prude prince ‘proud prince’（SK）, baleful beast ‘baleful beast’（SJ）, bittre beast








　動詞語幹に付く接頭辞にはa-（< OE a-）, i-（< OE ge-）, of-（< OE of-）, そしてun-
11   ‘crown’（MED coroune（n.）< OF corone, corune, etc.）は『ピーターバラ年代記』でも頭韻の要素として用
いられている。1111年の記述On þison geare ne bær se kyng Henri his coronan to Christes mæssan ne to 
Eastronにある（下線は筆者による）。
12   頭韻ではないが、poure & riche ‘poor and rich’という２つの形容詞は両極を示す対比として用いられ
ており、両方ともフランス語起源であるがその意味する所は理解されていたと思われる。
33The Katherne Groupにおける フランス語借入語からみた‘AB言語’再考  ─異写本パラレル・テクストを用いて─
（< OE un-）がある。例を挙げると icheret（pp.）, icrunet（pp.）, ofdute, iginet（pp.）, 
ihurt（pp.）, unhurt, iordret, irobbed, ipa’i’et（pp.）, iprude（pp.）, isealede（pp.）, ofseruet
（pp. as adj.: also oferuinge）,（?）acanget 13などがある。またouer-（< OE ofer-）のつ
いた形容詞ouerhardi ‘too bold, too daring’（SW）などがある。
　（2）フランス語からの借入語幹＋古英語由来の接尾辞
　この項目に入れられるのは抽象名詞を形成する接尾辞 -dom（< OE -dōm）が付
くものmartyrdom（SK, SM）が挙げられる。さらに形容詞や副詞を作る接尾辞














13   この語をめぐって様々な議論ある。MED（v.）acangen ‘to be beside oneself, act silly’と見出しと語義は
掲載があるが、語源については記述がない。語源には2つの説があり、ひとつには古ノルド語（古
アイスランド語でkangin-yrðiは ‘jeering words’の意。OE canc ‘scorn, derision’もある。スウェーデン
語のkångは ‘wanton, spirited, lewd’の意で、Stratmann-Bradleyの中英語辞典にて比較させている。）で、
もう一方はフランス語起源というもの。





barre: a1225（?OE）Lamb.Hom.（Lamb 487）131: He..tobrec þa irene barren of helle.












Christes mæssan ne to Eastron.
crunen（v.）: a1225（?OE）Lamb.Hom.（Lamb 487）129: Ure drihten hine [Adam] crunede mid blisse and mid 
wurðscipe. / or ?c1200 Orm.（Jun 1）7125: Forr nass he [Herod] nohht þurrh Godess follc O Godess hallfe 
crunedd.
cuntesse: ?a1160 Peterb.Chron.（LdMisc 636）an.1140: Þe kynges dohter..nu wæs cuntesse in Angou.
curt: a1225（?OE）Vsp.A.Hom.（Vsp A.22）231: An rice king.. ȝeclepien all his underþeod, þat hi bi ene fece to 
his curt come sceolde./ ?a1160 Peterb.Chron.（LdMisc 636）an.1154: Þa was he..to king bletcæd in 
Lundene..& held þær micel curt.
feble: a1225（?OE）Lamb.Hom.（Lamb 487）47: His licome wes se swiðe feble þet he ne mihte noht iþolie þe 
herdnesse of þe rapes.
merci: a1225（?OE）Lamb.Hom.DD（Lamb 487）43: Lauerd, haue merci of us, forðon þa pinen of helle we 
ham ne ma ȝen iðolien.
prude: a1225（?OE）Lamb.Hom.（Lamb 487）5: Ne beo þu, þereuore, prud ne wilde ne sterc ne wemod ne ouer 
modi.
sot: c1175（?OE）Bod.Hom.（Bod 343）80/25: Gif nu sum sot wæneð þat he wrohte hine sylfne, [etc.].
sotliche: ?a1160 Peterb.Chron.（LdMisc 636）an.1137: He hadde get his tresor, ac he to deld it & scatered 
sotlice.
weorre:（a）?a1160 Peterb.Chron.（LdMisc 636）an.1140: Þer efter wæx suythe micel uuerre betuyx þe king & 








hardi:（1194）Godardus filius Stonhardi/（1194）Willelmus Hardi./（1206）Gaufridus Hardy.
prince:（1166）Rogerus Prince/（1177）Robertus Prince.








B 50r10, R 68r13（SJ: unhurt）
　B  &  acwente hit  anan . eauer euch sperke . & heo stod unh/urt
　R  ant hit / cwenchte anan  euer euch sperke . ant heo stod unweommet /
B 50r11, R 68r14
　B  þer amidheppes heriende ure      healent wið
　R  　　　　　　  heriende hire hehe healent wið
B 50r12, R 68r15
　B  heheste steuene .










B 41v21, R 61r05 （SJ: dute）
　B  for na deað                                                     ich        schule drehen .
　R  for nan wondreðe . ne for dute of deaðe þah ich hit schulde / drehen . 
B 49r13, R 67r19 （SJ: ofseruinge）
　B  for me iwraht . wið_ute mine  wurðes .                Beo mi blis/fule
　R              iwraht  wið_uten min of_seruin/ge . beo nu blisful
36
B 38r08, R 57r15 （SJ: riche）
　B  leaden him i          cure up_o fowr hweoles . & teon
　R  leaden him into / cure . & te riche riden in . & tuhen
　R写本のみフランス語からの借入語がみられ、B写本には本来語がある、ま
たはR写本に対応する語が存在しない例を見てみる。16  B wurðes ‘merit（s）’（< 
OE wyrþe）はwiðute mine wurðes ‘without merit（s）of mine’というフレーズにおい
て /w/で頭韻を形成しているが、Rでは混種語のofseruinge ‘deserving’を用いて
いるために頭韻が壊れている。17  R写本にwurðe（s）という同語形は存在するが、




B 35v16, R 55r15 （SM: merci）
　B  do me merci . & milce of þis dede of þis sun/ne
　R  do me merci . /             of þis dede . of þis sun/ne 
　頭韻ワード・ペアmerci & milceはKatherine Group作品において一般的な言い
回しで、語の順番は様々だが、かなり頻繁に用いられる。St. Margaretのこの




B 43v21, R 62v04 （SJ: paraise - prude）
　B  hit am .  weorp ut adam & eue  of paraise sel/hðe .
　R                    weorp        adam ant eue of paraises pru/de .
B 48r22, R 66v07 （SJ: prude）
　B  of  eue . & wes iput sone ut of paraise selhðen . we/ox
　R  of / eue   & wes iput ut sone of paraises prude & weox
B 43v21およびB 48r22の両方で、B写本paraise selhðenに対しR写本paraises prudeとなっている。B 









B 30v15, R 50r17 （SM）
　B  men . & hearmið & weorrið hare werkes . Ah 
　R             & harmeð                      hare werkes / ah
　R写本にはwerkes ‘works’ の /w/音と頭韻をなす語weorrieð ‘to wage war’ が抜





B 40r13, R 59r07 （SJ: riche）
　B  þe riche  reue is ouer_rome . ant he schal þe for/readen .
　R  þe riche reue irome ant he schal for swelten ant for/reden
B 46r03, R 64r16
　B   he droh for moncun milce haue & merci wummon of





B 35v12, R 55r11
　B  in . &    bodi beide &  scherpe sweord                                  scher
　R  in . ant                           tet scharpe sweord . & / eke smart . scher
B 35v13, R 55r12
　B  hire wið þe scluldren                                                                       & beah to þer eorðe . & te
　R  hire bi þe schuldren . & sahede hire / þurh_ut . ant te bodi beide . & beh to þer eorðe . þe
B 35v14, R 55r13
　B  gast                  steah up  to       istirrede bur bliðe to heou`e´ne .
　R  gast / ananriht steh up . in_to þe stirrede bur bliðe to heoue-/ne .
B 35v15, R 55r14
　B  He þe þene dunt ȝef   ȝeide    mit tet ilke . Drih/tin
























る語でcointe ‘wise, clever’ < OF cointe（MED見出しはqueint（e））などがそうで、 
OE由来のcudの代わりに用いられている。20
19  St. Julianaの写本伝播については狩野（2014）を参照。
20  SK5v12（?Keiser: caesar with ON form? see Dance）
B 5v12, R 17r02, T137ra07（SK）（alliteration retained but not with ON）
　B  Hei         hwuch wis read of se  cud             keiser  makie se  monie













of the quasi-same region）に限定されうる言語であったことが示唆される。
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